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A Note on Poetics as the Echo and the Shadow: on the Image of “some twisted， 


































The woods of Arcady are dead， 
And over is their antique joy; 
Of old the world on dreaming fed; 
Grey Truth is now her painting toy; 
Yet stil she turns her restless head: 
But 0， sick children of the world， 
Of al the many changing things 
In dreary dancing past us whirled， 
To the craked tune that Chronos sings， 
Words alone are certain good. . 
New dreams， new dreams; there is no truth 
Saving in thine own heart. Seek， then， 
No learning from the sta立ymen，
Who follow with the optic glass 
The whirling ways of stars that pass一明
Seek， then， for this is also sooth， 
No word oftherisぺhestar.回ban巴
Has cloven and rent their hearts in twain， 
And dead is al their human truth. 
Go gather by the humming sea 
Some twisted， echo-harbouring shell， 
And to its lips thy story tel， 
And they thy comforters will b巴，
Rewording in melodious guile 
Thy fretful words a litle while， 



























And stiIl 1 dr巴amhe treads the lawn， 
Walking ghostly in the dew. 
Pi巴rcedby my glad singing through， 
My songs of old earth's dreamy youth: 
But ah! she dreams not now; dream thou! 
For fair are popies on the brow: 
Dream， dream， for this is also sooth. 








































There was a man whom Sorrow named his friend， 
And he， ofhis high comrade Sorrow dreaming， 
Went walking with slow steps alog the gleaming 
And humming sands， where windy surges wend:…. 
And then the man whom Sorrow named his friend 
Sought once again the shore， and found a shell， 
And thought， 1 will my heavy story tel 
Tilηzy own words， re-echoing， shall send 
Their sadness through a hollow， pearly heart; 
And my own tale again for・meshall sing， 
And my own whispering words be comforting， 
And lo! my ancient burden may depart. . 























































丹と太陽とのこ立背反に思索を巡らせているのである。 (Poems， p.589) 
fヴィジョンjにおける「二人の男Jとは、寵接にはイェイツの詩的「イ反面=分身Jとしてのこ入の神秘
神秘主義者、すなわち、カトリック教徒オウエン・アハーン (OwenAheme) (昼/太陽の象徴)と異邦の
徒マイケル・ロパーツ(羽ichaelRob制 es) (夜/月)のことを指すものであり 「私は幻想(ファンタ
スマゴリア)のなかで、自分が抱いている死生観を説こうとしているわけだが、詩中(寸hePhases of the 









せ鏡(=i痕面J) とみて、二つを対比させながら改めて作品を吟味してみよう 04 そうすると、二つが
共有する重要な一つのイメージの存在に必ずや気づくことになるであろう。すなわち、「羊飼いJiアルカ
デイアJが、通常、喚起するであろうはずの自際的イメージには必ずしもそぐわない i(寄せては返す)
潮騒の音をその身に宿すうずまき型の貝j、“hummingseaJ Some twisted， eco-harbouring shell" (“The Happy 
Shepherd") ，“found a shell，l A叫 thought，1 will my heavy stoηtell/Till my own words， re-ecl邸時，shall send" (，寸h巴
Sad Shepherd")の存在である(詩劇の冒頭詩である「幸せの羊鯖い」のト書きには「彼は海の貝を運んで
いる < Variorum， p.64> Jと記されている)0i潮騒の音を宿す鴻巻き貝jが象徴しているものは、この
詩の韻律のもつ半ばパラッド形式化(概ね対匂的関韻)されたリフレインから判断しでも、<持の反響/











































































































































































もとより、“hascloven and rent their hearts in twむf という激しい怒りの表現が視覚に訴えかけるように意図


















いるというものである。このことは、たとえば、「幸せの羊飼いの歌jの“Butah! she dreams not now; dream 




てよかろう。「アナシュとヴイジャヤJ(“Anashuya and Vijaya")や「インド入、恋人に対してJ(“The Indian 




現実と超現実としての夢の二元的対立の世界であり、この世界は少なくとも詩集f七つの森.1 (ln the Seven 
Wゐods，1904)にいたるまで、夢のメタファーを少しずつ変えながらも続いてゆくことになる。










BELOVED， gaze in thine own heart， 
The holy tre is growing there; 
From joy the holy branch巴sst乳rt，
And al the trembling flowers they bear. 
168 
The changing colours of its fruit 
Has dowered the stars with me口Ylight 
The surety of its hidden root 
Has planted quiet in the night; 
The shaking of its leafy head 
Has given the waves their melody， 
And made my lips and music wed， 
Murmurring a wizard song for thee: 
すherethe Lovers a circle go， 
The flamaing circle of our days， 
Gyring， spiring to and fro 
In those great ignorant leafy ways;一
Gaze no more in the bitter glass 
The demons ， with their subtle guile， 
Lift up before us when they pass， 
Or only gaze a litle while; 
For there a fatal image grows 
That the sto口nynight receives， 
Roots half hidden under snows， 
Broken boughs and blackened leaves. 
For al things turn to barrenn巴s
In the dim glass the demon hold， 
The glass of outer weariness， 
話adewhen God slept in times of old. 
There， through the boroken branches， go 
The ravens of unresting thought; 
Flying， crying， toand fro， 
Cruel claw and hungry throat， 
Or else they stand and sniff the wind， 
And shake their ragged wings; alas!..・



















































170 木原 ðÞ~ 





関に響く声(“cruelclaw and hungry throat")と、「ぼろ切れJと化した想像力の「翼Jで、閣に強震する羽
(“shake their ragged wind")を想起させながら、ピッチの早い(統御された)韻律の声を発して(“flying，
























1 W.B.Yeats， Richard J. Finneran ed.，収B.l加 tsThe Poems (London: Macmillan， 1984)， pp.7-8.以後この詩集からの引用は煩雑
を遊けるため、 Poems.と記し、本文中に資数を記す。 ThePoemsは、以前にー紋的に用いられていた CollectedPoems ofW. 
B. }加ts(London: Macmillan， 1950)に比して、イェイツ自身の配列の意図がさらに考慮されていることから、現在のイェ
イツ研究においては、この版を用いることがかなり定器しつつある。ただし、イェイツは僧々の詩集の版を重ねるごと
に、自己の詩を(自己の詩全体の統合・構築するためであろう)度々書き改めていく詩人であり、このためテキスト移
動、原詩を知るために、本論では、適3立、 PeterAlt and Russell K. Alspach ed.， The Variorum Edition ofthe Poems ofW. B.}初 ts





2 A. Nonnan Jeffar巴s，A Commentary 011 the Collectcd PO印 IsofWB.}匂 ts(Califomia: Stanford University Press， 1968)， p.4参照。





































































1 E.ミンコフスキー 中村雄二郊、松本小間言11:rofi吉神のコスモロジーへj(人文書q涜、 1983)、109-1OJ[o
12 Kathleen Raine， Yeats tlze Initiate (Dublin: The Dolmen Press， 1986)， pp.142悶 3参照。
13 だが同時に、これがイメージの問題、すなわち、イメージという言葉自体が、それがいかに内的なものの比総表現であ
るにせよ、視覚認識を直接意味していることをおもえば、ここに必然的に綴活性が生じていることにもなる。
